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的な詩を多数執筆した Jane Francesca Wildeという両親を持ったことも、彼
に少なからぬ影響を与えていたのだろう。Julia M. Wrightが Ireland, India, 

































中でも著名なのは、Jean-Auguste Dominique Ingresや Eugène Delacroix、


























“Well, one evening about seven o’clock, I determined to go out in search of 
some adventure.  I felt that this grey, monstrous London of ours, with its 
myriads of people, its sordid sinners, and its splendid sins. . . . The mere 
danger gave me a sense of delight.  I remember what you had said to me on 
that wonderful evening when we first dined together, about the search for 
beauty being the real secret of life.  I don’t know what I expected, but I went 
out and wandered eastward, soon losing my way in a labyrinth of grimy 
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“［A］ girl, hardly seventeen years of age, with a little flower-like face, a small 
Greek head with plaited coils of dark-brown hair, eyes that were violet wells of 
passion, lips that were like the petals of a rose.  She was the loveliest thing I 
had ever seen in my life. . . . And her voice─ I never heard such a voice. . . . 
sounded like a flute or a distant hautbois. . . . the wild passion of violin. . . . I 




と断言するドリアンの “She is all the great heroines of the world in one”（49）
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という語りからもわかるように、彼が愛しているのはシビルの才能であり、
彼女という人間に対する評価は全く見受けられない。しかし、ドリアンを
“Prince Charming”（53）と呼び、“Prince Charming rules life for us now”（53）、
“I shudder at the thought of being free”（59）と彼の支配を肯定する発言をす
るシビルの目には、ドリアンは王子の如く映っており、彼が自身の支配者と
なることを認めているのだ。我を忘れたように高揚するその姿は、まるで歓
喜する「籠の中に閉じ込められた鳥（［t］he joy of a caged bird）」（54）のよう
であり、「情熱という牢獄（her prison of passion）」（54）に囚われているか
のように描写されている。
　一方、ドリアンを純粋に信用しているシビルとは対照的に、弟 James 
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“I must admit that this thing that has happened does not af fect me as it 
should.  It seems to me to be simply like a wonderful ending to a wonderful 
play.  It has all the terrible beauty of a Greek tragedy, a tragedy in which I 













“Why is your friendship so fatal to young men?  There was that wretched boy 
in the Guards who committed suicide.  You were his great friend.  There was 
Sir Henry Ashton, who had to leave England, with a tarnished name.  You and 
he were inseparable.  What about Adrian Singleton, and his dreadful end? 
What about Lord Kent’s only son, and his career?  He ［His father］ seemed 
broken with shame and sorrow.  What about the young Duke of Perth? What 




ある。全く反省の色が見られないドリアンだが、“I want you to lead such a 
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life as will make the world respect you. . . . You have a wonderful influence.  Let 
it be for good, not for evil”（128）と訴えかけるバジルの様子から、彼の更生
を一心に願う心情が窺える。それでも、醜悪さを帯びたドリアンの肖像を目







しまったと言え、Richard Ellmannが “Dorian not only espouses decadence: 







トは Lord Henry Wottonやバジルなどのウェスト・エンドの住人の肌が東洋
人のような「オリーブ色（olive-coloured）」（21）、「しわが寄りやつれた黄
色い色（wrinkled, and worn, and yellow）」（178）、「きらりと光る黄色い顔
（glistening yellow face）」（145）をしていると表現されているのに対し、イー
スト・エンドの住人の肌色は概して白色に統一されている（“those in the 






























彼を美の象徴、体現物と見なしており、バジルは “When I like people 
immensely, I never tell their names to any one.  It is like surrendering a part of 
them”（8）と述べ、ヘンリーが初めてドリアンに対面した際の印象が “All 
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the candour of youth was there, as well as all youth’s passionate purity.  One 
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しい苦痛を体験することとなり、そのようなドリアンにとって、いつしか麻
薬が恐怖から逃れる唯一の手段となっているのである。“The hideous hunger 













しい容貌（withered, wrinkled, and loathsome of visage）」（184）へと変わり
果ててしまうのだ。“［S］mite us for our iniquities should be the prayer of man 
































ドは、富裕層は貧困層を「労働力の微小の原子（the infinitesimal atom of a 
force）」（Wilde 259）に過ぎないものと捉えていると『ドリアン・グレイの
肖像』と同年に出版された批評、The Soul of Man under Socialism（1891）の
中で指摘している。更に、Josephine M. Guyはこの小説を次のように評価し
ている。
It is possible to read The Picture of Dorian Gray as an indictment of the 
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conspicuous consumption that underwrote the development of advanced 
capitalism, and which Wilde identified in “The Soul of Man” as producing a 






の 見 解 を 示 し て い る。“The London elite participate in a kind of “false 
consciousness” for the rich, “an Individualism that is false”, which seeks to find 









活動を止めるよう説得し、その理由を “I cannot sympathize with that 
［suffering］.  It is too ugly, too horrible, too distressing”（37）と説明する。「美
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ちイギリスの植民地化問題にまで広げて解釈することが可能だろう。
　更に、ワイルドは “The true perfection of man lies, not in what man has, but 
in what man is”（Wilde, The Soul of Man, 262）と述べ、“Human slavery is 
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